














This study aims to clarify and consider issues in the implementation of grief care by investigating its practice
in community­based services and care workers’ understanding of their roles.
Method
An open­ended question survey was conducted with 430 care workers from 32 community­based services. A
total of 184 surveys were collected（recovery rate 42.7％）, and the number of valid responses was 180（ef­
fective response rate 41.9％）.
Results
Significant differences were found in the answers to certain questions－regarding acquisition of grief care re­
lated knowledge and techniques, implementation and necessity of grief care, and support for staff－based on
the gender, age and qualification level of the respondent. In a question addressing anxiety and difficulty, an­
swers were split largely into two areas : caregivers’ own worries, and their concern for patients and their
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families. Caregivers’ own worries were divided into four categories : their understanding of grief care, serv­
ice environments, collaboration, and conflict. Caregivers’ concern for patients and their families were divided
into two categories : distress and how best to offer support.
Conclusion
The results of the survey revealed the necessity of：（1）improvement of education and service environ­
ments,（2）sharing and collaboration among staff to reduce anxiety and difficulty,（3）psychological under­
standing of staff after grief care, and（4）maintaining facilities for end­of­life and grief care.
● ● ○ Key words 地域密着型サービス Community­based services／不安と困難感 anxiety and difficulty／看取
りケア end­of­life care／精神的サポート emotional support
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有効回答数 180を分析対象とし、属性と GC に関
する認識について、単純集計を行った。分析には統計
ソフト（SPSS.Version.24.0 for window）を用い、自分






















最も多く、平均値 42.64歳（SD ; 13.483）であった。
職歴年数は 4区分とし、「5年未満 48.3％」が多く、













「10回以上 1.1％」と経験無しが 9割近くある。GC と
看取りケアの経験回数を図 1で示し、回数の差異は顕
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1 グリーフケアの理解 20（10.9） 50（27.2） 19（10.3） 21（11.4） 50（27.2） 20（10.9） *
2 グリーフケアの知識・技術習得 3（1.6） 18（9.8） 35（19.0） 29（15.8） 36（19.6） 59（32.1） ***
3 グリーフケアの実施 27（14.7） 17（9.2） 43（23.4） 16（8.7） 46（25.0） 31（16.8） ***
4 グリーフケアに対する抵抗や不安 20（13.5） 25（16.8） 53（35.6） 24（16.1） 4（2.7） 23（15.4） ns
5 グリーフケアの必要性 51（27.7） 37（20.1） 34（18.5） 4（2.2） 2（1.1） 52（28.3） ***
6 グリーフケアの職員支援の必要性 24（17.4） 23（16.7） 17（12.3） 2（1.4） 1（0.7） 71（51.4） **
7 グリーフケアの今後積極的な実施 36（19.6） 28（15.2） 63（34.2） 12（6.5） 3（1.6） 38（20.7） ***
*** : P＜0.001 ** : P＜0.01 * : P＜0.05
図 1 グリーフケアと看取りケアの経験回数






















項目 性別（n） 平均値 SD P 年代（n） 平均値 SD P 資格（n） 平均値 SD P
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